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 本企画で対象としている言語は 5 つ：①ウズベク語、②ブルシャスキー語、③ラワン語、
④モンゴル語、⑤ニヴフ語。 
 これらは、地理的にみて中央アジア～北東アジアの各所に分布している、互いに系統関
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表 1: 本企画で対象とする言語一覧 
# 言語名 地域 系統 形態 語順 格配列  担当 
① ウズベク語 中央アジア チュルク 膠着 SV/AOV 対格  (日高) 
② ブルシャスキー語 南アジア 孤立 膠着 SV/AOV 能格  (吉岡) 
③ ラワン語 東南アジア ﾁﾍﾞｯﾄ･ﾋﾞﾙﾏ 膠着 SV/AOV 対格  (大西) 
④ モンゴル語 東アジア モンゴル 膠着 SV/AOV 対格  (山田) 
⑤ ニヴフ語 北東アジア 孤立 膠着 SV/AOV 対格  (蔡) 
 
3. Malchukov (2006) 
 Malchukov (2006)は、OT (Optimality Theory；最適性理論)に合わせて名詞化の枠組みをま
とめた論文である。以下ではその理論的な道具立ての概要を紹介する。 
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・SOV言語における名詞化の傾向 
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In general transcategorial morphological operations may show universal tendencies 
and unique characteristics specific to individual languages or phenomena. Such 
operations are hard to describe only through looking the one side of word classes 
before and after the operations, or even with considering features of the both classes it 
may still remain complicated. 
This project targets nominalization which we thought as the interlinguistically 
commonest transcategorial operation. What every our paper aims to do on the project 
is that, at first to introduce the phenomena around nominalization of target languages 
in detail, then to point out some issues difficult in describing, and at last to advocate 
ideas to solve them.
